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足音は誰のものか
――『荒地』第二部の浮遊する視点 ――
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The Unidentified Footsteps:



























































































































April is the cruellest month,breeding
 




Dull roots with spring rain.
Winter kept us warm,covering
 
Earth in forgetful snow,feeding
 
A little life with dried tubers.
Summer surprised us,coming over the Starnbergersee
 
With a shower of rain;we stopped in the colonnade,
And went on in sunlight,into the Hofgarten,
And drank coffee,and talked for an hour.
Bin gar keine Russin,stamm’aus Litauen,echt deutsch.
And when we were children,staying at the archduke’s,
My cousin’s,he took me out on a sled,
And I was frightened. He said,Marie,
Marie,hold on tight. And down we went.
In the mountains,there you feel free.
I read,much of the night,and go south in the winter.（?-18)?
冒頭の４行は無生物主語で、人物は言及されない。また５行目の “Winter kept us warm”と８行
目 “Summer surprised us”で “us”が現れるが、これらの“us”が何者なのかは明示されていない。
しかもこの二つの “us”には、文脈上のずれが生じている。まず５行目で “us”と述べる「私たち」









１ 以下、『荒地』完成版の引用には、The Waste Land : A Facsimile and Transcript of the Original
 
Drafts Including the Annotations of Ezra Pound所収の “Text of the First Edition”を使用する。



































人称が初めて現れる。この “you”に対して語り手は「人の子よ」（“Son of man”）（20）と呼びか















gave me hyacinths first a year ago, /‘They called me the hyacinth girl.’”という台詞のあとに地

































































第一部の草稿では、現行版の１行目 “April is the cruellest month”（1）の前に、語り手 “I”が
友人たちと酔って騒ぎながら夜の街を徘徊したことを語る独白が置かれていた。ここでは、登場す
































版の “clears her breakfast”（222）と比べて草稿版の “begins/To clear away her broken break-
fast”（［33］［45］129-30）は冗長である。だがそれに加えて、“broken breakfast”では出勤時刻が
迫り、朝食を中断して慌ただしく出掛けたことがより明瞭に窺え、単に “clears her breakfast”と
した完成版の方が、時間的な脈絡を想起しにくくなっている。更に、草稿版にあるタイピストの恋
人についての説明 “One of those simple loiterers whom we say/We may have seen in any public
 












５ 以下、『荒地』草稿版の引用には The Waste Land : A Facsimile and Transcript of the Original
 
Drafts Including the Annotations of Ezra Poundを使用し、［ ］で同書の引用ページを示した。









を告げる店主の言葉“HURRY UP PLEASE ITS TIME”が挿入され、話は途中のままで、常連客














‘My nerves are bad to-night. Yes,bad. Stay with me.
‘Speak to me. Why do you never speak? Speak.
‘What are you thinking of? What thinking? What?
‘I never know what you are thinking. Think.’
I think we are in rat’s alley
 
Where the dead men lost their bones.
‘What is that noise?’






‘What is that noise now? What is the wind doing?’








主ということになる。この語り手は、女性が “Is there nothing in your head?”（126）と問い詰め
るのに対して、はぐらかすように “O O O O that Shakespeherian Rag--/It’s so elegant/So
 
intelligent”（128-30）と、ブロードウェイのレヴューで歌われたラグタイム「あのシェイクスピア
流ラグ」（“That Shakespearian Rag”1912）の一節をもじってみせたり、“What shall we do
 
to-morrow?/What shall we ever do?”（133-34）という切実な問いかけに対し “The hot water at
 
ten./And if it rains,a closed car at four.”（135-36）と、ごく基本的な日常の行動を挙げて単調な
日々の繰り返しを皮肉ってみせたりする。女性の問いかけから距離を置いて揶揄しているように見
えるが、それは傍観者としての立場からこの場面にコメントしているためだと考えることもできる。
「チェス遊び」草稿では、女性の台詞 “’Do you remember/‘Nothing?’”の後に “I remember/
The hyacinth garden. Those are pearls that were his eyes, yes!”という地の文が続く（［13］
46-50）。行末の “yes!”にはパウンドにより削除の線が引かれているが、完成版では “yes!”のみな










Footsteps shuffled on the stair.
Under the firelight,under the brush,her hair
 
Spread out in fiery points
 
Glowed into words,then would be savagely still. （107-10）
完成版でも、また“There were footsteps on the stair,”（［11］［13］32）となっていた草稿版でも、
足音が誰のものかということは明言されていない。George Williamsonは、“As someone
 
approaches,the lady’s hair becomes a sensuous and irritable image of her mood”（138）と述べ、
彼女の髪が燃え上がり言葉を発するイメージが、足音に反応する彼女の心情を表すものだとしてい
るが、足音の主については“someone”としてそれ以上解釈はしていない。場面の展開からすると、




















リズムは、エリオットの第一詩集 Prufrock and Other Observations（1917）との類似が大きい。
パウンドのコメントでもその点が批判されており、詩行自体がほぼそのまま「チェス遊び」に使わ
れたのは、寝室で女性が髪をとかす描写と、翌日の退屈な予定について述べる語り手の言葉のみで
ある。前者の描写 “Under the brush her hair/Spread out in little fiery point of will/Glowed into
 
words, then was suddenly still.”（［105］36-38）は、草稿では “Under the firelight, under the
 




る。後者の語り手の言葉では、“And if it rains,the closed carriage［完成版は “the closed car”］
at four.”と “We should［草稿版・完成版は “And we shall”］play a game of chess［この後草稿







たのだから」（“You have cause to love me, I did enter you in my heart/Before ever you















turned,her arms were bare/Fixed for a question,her hands behind her hair”）（［107］40-41）
が明示されながら、二人の関係について自問自答している状況が語られている。また、語り手は“But
 
it is terrible to be alone with another person”（［105］26）、“My thoughts tonight have tails,but
 
no wings.”（［105］32）等と、むしろ自身の精神状態について多くを述べている。
そして足音について言及された箇所でも、曖昧さはない。“We should have marble floors/And
 





























９ この台詞は John Websterの戯曲 The Duchess of Malfi（1623）からの引用である。





me”と呼び掛け、沈黙を守る相手に対して畳み掛けるように問いを発する―“’What are you think-
ing of? What thinking? What?’”（103）、“’Do /‘You know nothing? Do you see nothing?
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